



近代英文学講義 I–1 前期 2単位 佐藤　達郎
【授業目的・内容】










近代英文学講義 I–2 後期 2単位 佐藤　達郎
【授業目的・内容】



















第 2回～3回 Romantic poems and contexts
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第 3回～4回 Versions of British Romantic writing
第 5回～6回 Defences of poetry
第 7回～8回 Women writers and readers
第 9回～10回 Reading Th e Prelude
第 11回～12回 Romantic verses narrative




Romantic Writings, ed. Stephen Bygrave （Routledge）
【参考書（参考資料等）】
各トピックについての参考文献は、クラスで適宜紹介する。




第 1回～2回 Women poets
第 3回～4回 Romantic allegory
第 5回～6回 Colonialism and the exotic
第 7回～8回 Reading Kleist and Hoﬀ man
第 9回～10回 Stuart Curran: ‘Romantic poetry: Th e I altered’
第 11回～12回 Raymond Schwab: ‘Th e oriental renaissance’
第 13回 Sigmund Freud: ‘Th e uncanny’
















最初はプリントを配布し、Ann Keniston & Jeanne Follansbee Quinn （eds.） Lit-
erature after 9/11の論文を読む。それによって、作品や主題について概観してか
ら、Jonathan Safran Foer, Extremely Loud and Incredibly Close （2005）、John 
Updike, Terrorist （2006）、Cormac McCarthy, Th e Road （2006）、Claire Messud, 


















Jonathan Safran Foer, Extremely Loud and Incredibly Close （2005）、John Up-
dike, Terrorist （2006）、Cormac McCarthy, Th e Road （2006）、Claire Messud, Th e 












米文学演習–1 前期 2単位 大場　昌子
【授業目的・内容】
ユダヤ系アメリカ人作家 Saul Bellow （1915–2005）の作品を取り上げ、さまざ
まな側面から作品を分析する。
【授業計画】











米文学演習–2 後期 2単位 大場　昌子
【授業目的・内容】
ユダヤ系アメリカ人作家 Saul Bellow （1915–2005）の作品を取り上げ、様々な
側面から作品を分析する。
【授業計画】



























第 2回～3回 テキスト第 5～6章をもとに、形態音韻論の基本的方法につい
て学ぶ。
第 4回～5回 テキスト第 7～8章をもとに、形態音韻論のかかえる問題点に
ついて議論する。
第 6回～8回 テキスト第 9章をもとに、規則の生産性と実在性について議
論する。
第 9回～10回 テキスト第 10～12章をもとに、音韻分析の抽象化、および
共時的分析を通時的考察の関連について議論する。




























第 2回～3回 テキスト第 14章をもとに、アクセント分析の方法論について
考察する。













（1） Bruce Hayes（2009）. Introductory Phonology（Blackwell）.の第14章（Stress, 
















Th e Ohio State University, Language ﬁ les.
Jaworski, Adam and N. Coupland （eds）. 1999. Th e discourse reader. Routledge.
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ほか、抜粋論文。












イギリス文化講義–1 前期 2単位 川端　康雄
【授業目的・内容】
イギリス 19世紀のデザイナー・物語作者・社会主義者William Morris （1834–





第 2回 Ch. 1.  “Discussion and Bed” ユートピアン・ロマンスの仕掛け。
第 3回 Ch. 2–4.  ロンドンの変容。中世主義と未来社会。
第 4回 Ch. 5–7.  ガーデン・シティと化したロンドンをめぐる。
第 5回 Ch. 8–10.  集団の記憶の貯蔵庫としての博物館での対話。
第 6回 Ch. 11–13.  ユートピアの政治。
第 7回 Ch. 14–16.  労働・芸術・快楽。
第 8回 Ch. 17–19.  変化はいかにして訪れたか。
第 9回 イギリスの 1880 年代。社会主義運動とアーツ・アンド・クラフツ運動。
第 10回 Ch. 20–22.  ハマスミスに戻る。
第 11回 Ch. 23–25.  テムズ川の遡行。
第 12回 Ch. 26–29.  テムズ上流。
第 13回 Ch. 30–31.  ケルムスコット・マナーへ。






Morris, William. News from Nowhere and Other Writings. Ed. Clive Wilmer. Lon-
don: Penguin, 1994.
上記はNews from Nowhere に加えて、芸術と社会をめぐる代表的なエッセイ、講
演を収録している。
他に、以下の版は巻末の注が詳しくて便利である。
Morris William. News from Nowhere edited with an Introduction and Notes by 
David Leopold. Oxford: Oxford UP, 2003.
【参考書（参考資料等）】
Coleman, Stephen, and Paddy O’ Sulliva, ed. William Morris & News from No-







イギリス文化講義–2 後期 2単位 川端　康雄
【授業目的・内容】
テーマはヴィクトリア朝における社会変革のヴィジョン。主要人物は批評家 John 
Ruskin （1819–1900）、デザイナー・物語作者のWilliam Morris （1834 –96）、そし
て唯美主義者を標榜した作家Oscar Wilde （1854 –1900）。1870年代から 80年代
にかけて高まった社会変革の理念が同時代および後世の社会にいかなる影響力を
及ぼしたかを、E. P. Tompson, Raymond Williams, Gill G. Cockramらに依拠して
考察する。
19世紀イギリスでレッセ・フェール（laissez faire）批判の論陣を張ったのは他に
もいたのに、ラスキンが従来の美術批評の領域から越境して、1860年にUnto Th is 








ついては、Henry M. Hyndman （1842–1921）,  Eleanor Marx （1855–98）,  Andreas 
Scheu （1844–1927）といった人物、Social Democratic Federation,  Socialist League
等の組織の活動、後者については、Walter Crane （1845–1915）,  A. H. Mackmurdo 
（1851–1942）,  C. R. Ashbee （1863–1942）といったデザイナー、Guild of Hand-
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crafts, Art Worker’s Guild,  また Arts and Crafts Exhibition Society等の組織を通し
て展開された Arts and Crafts movementを取り上げ、両者に関与したモリスの活
動の中身と理念を検討する。さらにOscar Wildeのユニークなエッセイ “Th e Soul 




















Morris, William. News from Nowhere and Other Writings. Ed. Clive Wilmer. Lon-
don: Penguin, 1994.
Ruskin, John. Unto Th is Last and Other Writings. Ed. Clive Wilmer. London: Pen-
guin, 1986.
Wilde, Oscar. Th e Soul of Man under Socialism and Selected Critical Prose. Ed. Lin-
da Dowling. London: Penguin Classics, 2001.
【参考書（参考資料等）】
Cockram, Gill G. Ruskin and Social Reform: Ethics and Economics in the Victorian 
Age. London and New York: Tauris Academic Studies, 2007.
Th ompson, E. P. William Morris: Romantic to Revolutionary. London, 1955; Stan-
ford: Stanford UP, 1988.
Williams, Raymond. Culture and Society, 1780–1950. London: Chatto and Win-





Th e purpose of this course is to help students develop their academic writing skills 
prior to submission of their thesis for the postgraduate degrees. Advice is oﬀ ered on 
planning, writing and formatting the thesis, with students making individual ap-
pointments as required.
【授業計画】
Students visit the lecturer a number of times during the ﬁ rst semester for advice 
on planning and writing, and then as required in the second semester.
【成績評価の方法】
Students are required to submit a plan and abstract by the end of the ﬁ rst semes-
ter, a title by the beginning of November, and at least 7,500 words （or thirty pages） 
of the complete thesis by the third Friday in January. Candidates for the higher doc-
toral degrees should submit at least thirty pages by the beginning of February.
【使用テキスト】
Handouts are provided as necessary.
【参考書（参考資料等）】
Th e following resource should provide you with almost all the information you 
need for formatting your thesis correctly.
『MLA英語論文の手引き』、北星堂、2005年
【その他（受講生への要望など）】
Postgraduates have more freedom to plan their research and studies in their own 
way than do undergraduates, but with freedom comes responsibility and anxiety that 
one is doing the right thing. Please feel free to contact me at any time during the 
year if you have any concerns about the writing of your thesis. I am here to help you.
英語論文作成法・上級–1（ガリモア）　後期　2単位 ダニエル・ジョン・ガリモア
【授業目的・内容】
Th e purpose of this course is to help students develop their academic writing skills 
prior to submission of their thesis for the postgraduate degrees. Advice is oﬀ ered on 
planning, writing and formatting the thesis, with students making individual ap-
pointments as required.
【授業計画】
Students visit the lecturer a number of times during the ﬁ rst semester for advice 
on planning and writing, and then as required in the second semester.
【成績評価の方法】
Students are required to submit a plan and abstract by the end of the ﬁ rst semes-
ter, a title by the beginning of November, and at least 7,500 words （or thirty pages） 
of the complete thesis by the third Friday in January. Candidates for the higher doc-
toral degrees should submit at least thirty pages by the beginning of February.
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【使用テキスト】
Handouts are provided as necessary.
【参考書（参考資料等）】
Th e following resource should provide you with almost all the information you 
need for formatting your thesis correctly.
『MLA英語論文の手引き』、北星堂、2005年
【その他（受講生への要望など）】
Postgraduates have more freedom to plan their research and studies in their own 
way than do undergraduates, but with freedom comes responsibility and anxiety that 
one is doing the right thing. Please feel free to contact me at any time during the 
year if you have any concerns about the writing of your thesis. I am here to help you.
西洋古典・中性文学特論–1　　前期 2単位 川端　康雄
【授業目的・内容】





第 2回 Charta Geographica
第 3回 Europa et Taurus
第 4回 Minerva et Arachne（Part 1）
第 5回 Minerva et Arachne（Part 2）
第 6回 Minerva et Arachne（Part 3）
第 7回 Latona et Niobe（Part 1）
第 8回 Latona et Niobe（Part 2）
第 9回 Pan et Syringa
第 10回 Callisto（Part 1）
第 11回 Callisto（Part 2）
第 12回 Callisto（Part 1）
第 13回 Philemon et Baucis（Part 1）
第 13回 Philemon et Baucis（Part 2）





Goldman, Norma, and Jacob E. Nyenhuis. Latin via Ovid: A First Course. 2nd ed. 
















第 2回 Charta Geographica
第 3回 Europa et Taurus
第 4回 Minerva et Arachne（Part 1）
第 5回 Minerva et Arachne（Part 2）
第 6回 Minerva et Arachne（Part 3）
第 7回 Latona et Niobe（Part 1）
第 8回 Latona et Niobe（Part 2）
第 9回 Pan et Syringa
第 10回 Callisto（Part 1）
第 11回 Callisto（Part 2）
第 12回 Callisto（Part 1）
第 13回 Philemon et Baucis（Part 1）
第 13回 Philemon et Baucis（Part 2）





Goldman, Norma, and Jacob E. Nyenhuis. Latin via Ovid: A First Course. 2nd ed. 








英米小説特論 I–1 前期 2単位 三神　和子
【授業目的・内容】
Frances Hodgson BurnettのTh e Secret Gardenを中心に読み、イギリスにおける
庭によせる思いを考察する。
【授業計画】

























 2. Ferdinand de Saussure
 3. Roland Barthes, “To Write: An Intransitieve Verb?”
 4. David Lodge
 5. Marxism and Neo-Marxism: Marx and Engels
 6. ̶: Althusser
 7. ̶: Balibar and Macherey
182　日本女子大学大学院文学研究科英文学専攻
 8. Simone de Beauvoir； Elaine Showalter
 9. Sandra Gilbert and Susan Gubar
10. Th e Marxist-Feminist Collective
11. Roland Barthes, “Th e Death of the Author”
12. Jacques Derrida, “Before the Law”






















 4. Hayden White
 5. Stephen Greenblatt
 6. つづき
 7. Edward Said
 8. ポストモダニズムの状況
















Th omas Docherty, Postmodernism: A Reader. New York: Harvester Wheatsheaf, 
1993.
【参考書（参考資料等）】


































































































べてくることが求められます。テクストは Tatar, Maria ed. Th e Classic Fairy Tales. 



















べてくることが求められます。テクストは Tatar, Maria ed. Th e Classic Fairy Tales. 




























Greil Marcus and Werner Sollors, eds., A New Literary History of America （Cam-
bridge and London: Harvard University Press, 2009）.
Francis G. Couvares, Martha Saxton, Gerald N. Grob, and George athan Billias, 















Greil Marcus and Werner Sollors, eds., A New Literary History of America （Cam-
bridge and London: Harvard University Press, 2009）.
Gail Collins, When Everything Changed: Th e Amaging Journey of American 























































































































































































































































































木田あかね Self and Community in Toni Morrison’s Fiction
平成 21年度　島田賞受賞論文
齋藤麻衣子 A Sociological Analysis of the Economic Crisis of 2008: Th e Reasons 
Why Extreme Nationalism Did Not Emerge
平成 22年度　修士論文題目
須田　絢子 Th e Death of the Narrators in the Short Stories of Edgar Allan Poe
花角　聡美 Ecology of John Ruskin: A Reading of “Th e Storm ̶ Cloud of the 
Nineteenth Century”
